






















Model-based Image-matching Technique の信頼性
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Abstract : Recently, a Model-based Image-matching （MBIM） technique has been developed for objective 
evaluation of human movement using video sequences. It will be possible to get new findings about high-
quality movement which conducted in a real game situation. The main purpose of this study was to assess 
the intra- and inter-tester reliability of a MBIM technique using sports movement related to performance in 
game situation. Intra- and inter-rater correlations results were > 0.91 for trunk, hip and knee flexion angles. 





を検討することを目的とした．体幹部屈曲角度，股関節屈曲角度，膝関節屈曲角度の級内相関係数は > 0.91 
と非常に高い信頼性が得られた．このことから，パフォーマンスと関連するスポーツ動作にMBIM法を応用で
きる可能性が示唆された．
















































































（Sony HDR-FX1, Tokyo, Japan; Sony HDR-CX370, Tokyo, 










抽出された４つの映像は，Adobe After Effect（version 
7.0, Adobe Systems Inc, San Jose, California）を用いて非



























TM 380（DELL Japan Inc, Japan）およびFlex Scan S2433W-
HX（EIZO NANAO Co, Japan）を用いて行われた．
対象者のマッチングに用いる骨格モデルは，Zygote 









































































































 体幹部　屈曲角度 0.97 0.95 0.99
 体幹部　側屈角度 0.69 0.49 0.85
 体幹部　回旋角度 0.83 0.70 0.92
 股関節　屈曲角度 0.94 0.88 0.97
 股関節　内外転角度 0.85 0.74 0.94
 股関節　回旋角度 0.88 0.77 0.95






 体幹部　屈曲角度 0.98 0.94 0.99
 体幹部　側屈角度 0.85 0.64 0.94
 体幹部　回旋角度 0.92 0.80 0.97
 股関節　屈曲角度 0.98 0.94 0.99
 股関節　内外転角度 0.84 0.60 0.94
 股関節　回旋角度 0.90 0.74 0.96
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